




Mortaria recorded in the ancient Greek and Roman Texts
OGINO Shigeharu*
Summary : Mortaria which are the vessels for grinding or crushing of many ingredients has a 
different feature in Asia and Europe. Mortaria in Asia are bowl-shaped vessels with scratched comb 
lines in the inner surface. Mortaria in Roman times are bowl-shamed vessels with grit embedded 
in the inner surface. They suggests use as a grinding and mixing bowl, and many examples shows 
significant wear on the inner surface suggesting a heavy grinding action. Roman mortaria are vessels 
with a prominent hooked flange, and often have a spout formed in the rim. 
The use of a vessel called a mortarium is recorded in the Roman text like agricultural texts and 
recipe books. The Roman Cookery of Apicius (or, in Latin, De Re Coquinaria) is the famous recipe 
book at the time of Augustus and Tiberius (27B.C.-A.D.37) in Imperial Rome, and 36 recipes have 
mortarium recipe in 468 recipes. It is as follows.’ <Aliter> ISICIUM: adicies in mortarium piper, 
ligusticum, origanum, fricabis(1), suffundes liquamen, adicies cerebella cocta, teres(2) diligenter, ne astulas 
habeat. ･････ . ’When this is translated into English, it is as follows.’RISSOLES, another Method’. 
Put in a mortar pepper, lovage, and origin; grind; moisten with liquamen, and cooked brains, grind 
thoroughly to dissolve lumps.(Flower and Rosenbaum 1958) ’  Underlined part (1), (2) are the meaning 
of ‘ grinding ’. In recipes which use a mortarium for grinding many ingredients, there are seasonings 
like pepper, liquamen, wine, olive oil, vinegar and honey. 
The oldest text that a mortarium is recorded in Roman times is Cato the Elder’s De Agri Cultura 
(thought to be a work from the beginning of the second century B.C.). It is as follows. ‘Libum hoe 
modofacito. Casei P.II bene disterat(1) in mortario. ･････ . ’ When this is translated into English, it is as 
follows. ‘ Recipe for libum: Grind 2 pounds of cheese thoroughly in a mortar; ･････ .’ (Hooper and Ash 
1993).  Underlined part (1) is the meaning of ‘ grinding ’. From Cato’s texts it is seen that mortaria 
were not merely used as implements for grinding, as there are several references to uses for kneading 
batter and flour for bread and cake. It is better to think of mortaria as vessels having a variety of 
uses, and not just as mortars.
Mortaria are recorded in the ancient Greek text as ’θυειαι(θυεια,θυια) ’ in Greek. It is as
follows in Chrysippus’ s ΑΡΤΟΚΠΙΚΩ (or, in English, Bread Making). ‘ ･････κατιλλος　δε　ορνατος
ο　λεγομενος　παρα‘ Pωμαιοις　ουτως　γιγνεται　θριδακας　πλυνας　ζεσον　και　εμβαλων　οινον
εις　θυιαν(1) τριβε(2) τας　θριδακας　,･････ . ’ When this is translated into English, it is as follows.
‘ The catillus ornatus, as the Romans call it, is made in the following manner : Wash and scrap some
lettuce, pour wine into a mortar and grind the strips of lettuce, ･････ .(Gulick 1993b) ’ Underlined part
(1) is a mortarium, and (2) is the meaning of ‘grinding ’.
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に擂り目と呼ぶ条線が施されている ( 上 )。それに対して
モルタリアは、内面に擂り目と称する条線はなく、代わり
に表面に多数の砂粒が突き出ていて、擂り目の代わりをす
























に、｢ ピスティルリ (pistilli、擂粉木 )２)｣ や使い方について、
ローマ時代のテキストから明らかにしてみたい。








料理書と伝わるのは、全 0巻 468 レシピである。
以下モルタリアを使った料理がどのようなものであっ
たか概要を記す。
例としてあげるのは、２巻 ( ｢SARCOPTES ( 挽き肉･擂
り身料理 ) ｣ ) の (5) として登場する ｢ 肉団子 ｣ 料理で次の
ようである。
“<ALITER>	 ISICIUM	 :	 adicies	 in	mortarium	 piper,	
ligusticum,	 origanum,	 fricabis,	 suffundes	 liquamen,	
adicies	 cerebella	 cocta,	 teres	 diligenter,	 ne	 astulas	
habeat.	 	Adicies	 ova	 quinque	 et	 dissolves	 diligenter,	
ut	 unum	 corpus	 efficias.	 Liquamine	 temperas	 et	 in	
patella	 acenea	 exinanies,	 coques.	 Cum	 coctum	 fuerit,	
versas	 in	tabula	munda,	 tessellas	concides.	Adicies	 in	
mortarium	piper,	 ligusticum,	 origanum,	 fricabis,	 in	 se	
commisces,	 <suffundes	 liquamen,	 vinum.	mittes>	 in	
caccabum,	 facies	 ut	 ferueat.	 Cum	 ferbuerit,	 tractum	
confringes,	obliges,	coagitabis,	et	exinanies	in	boletari.	







合わせる ｣ ときに使用する。擂り潰す ｢ テレス (teres) ３)｣
が１度、擂り混ぜる ｢ フリカビス (fricabis) ４)｣ が２度登場
する。
アピキウスの料理書に登場するモルタリア料理は次の







































































































㪽㫉㫀㪺㪸㪹㫀㫊 㫋㪼㫉㪼㫊 㫋㪼㫉㫌㫅㫋㫌㫉 㪺㫆㫅㫋㪼㫉㪼㫊 㪺㫆㫅㫋㫉㫀㫋㪸
㩿㪽㫉㫀㪺㫆㪀 㩿㫋㪼㫉㫆㪀 㩿㫋㪼㫉㫆㪀 㩿㪺㫆㫅㫋㪼㫉㫆㪀 㩿㪺㫆㫅㫋㪼㫉㫆㪀
㸈㪄㪈㪄㪉 䉟䉦䈱䈜䉍り 㫄㫆㫉㫋㪸㫉㫀㫆 㪈
㸈㪄㪈㪄㪊 ᶏ⠧䈱䈜䉍り 㫄㫆㫉㫋㪸㫉㫀㫆 㪈 㪈 㪈
㸈㪄㪈㪄㪌 ⡺࿅ሶ 㫄㫆㫉㫋㪸㫉㫀㫌㫄 㪉 㪊 㪉 㪈
㸈㪄㪌㪄㪊 䉸䊷䉶䊷䉳 㫄㫆㫉㫋㪸㫉㫀㫆 㪈 㪉 㪈
㸉㪄㪉㪄㪌 䉅䈉৻䈧䈱ਅ೷ 㫄㫆㫉㫋㪸㫉㫀㫆 㪈 㪈 㪈
㸉㪄㪋㪄㪈 䊍䊢䉡䉺䊮ᢱℂ 㫄㫆㫉㫋㪸㫉㫀㫌㫄 㪈 㪉
㸉㪄㪈㪌㪄㪉 ㊁⩿䈱䊏䊠䊷䊧 㫄㫆㫉㫋㪸㫉㫀㫆 㪈 㪈 㪈
㸉㪄㪈㪌㪄㪊 䊧䉺䉴䈫䉺䊙䊈䉩䈱䊏䊠䊷䊧 㫄㫆㫉㫋㪸㫉㫀㫆 㪈 㪈 㪈
㸊㪄㪈㪄㪉 䊕䊷䉴䊃䉰䊤䉻䊶䉝䊏䉨䉡䉴 㫄㫆㫉㫋㪸㫉㫀㫆 㪈 㪈
㸊㪄㪈㪄㪊 䊕䊷䉴䊃䉰䊤䉻 㫄㫆㫉㫋㪸㫉㫀㫌㫄 㪈 㪈
㸊㪄㪉㪄㪋 䉲䉼䊠䊷 㫄㫆㫉㫋㪸㫉㫀㫆 㪈 㪉 㪉
㸊㪄㪉㪄㪌 ಄⵾䉝䉴䊌䊤䉧䉴 㫄㫆㫉㫋㪸㫉㫀㫆 㪉 㪉 㪉 㪈 㪈
㸊㪄㪉㪄㪍 䉝䉴䊌䊤䉧䉴䈱䊕䊷䉴䊃 㫄㫆㫉㫋㪸㫉㫀㫆 㪈 㪉 㪉
㸊㪄㪉㪄㪐 䊋䊤䈱ታᢱℂ 㫄㫆㫉㫋㪸㫉㫀㫌㫄 㪈 㪉 㪉 㪈
㸊㪄㪉㪄㪈㪌 䉨䊞䉶䊨䊷䊦䉕૶䈦䈢ᗉ⩿ 㫄㫆㫉㫋㪸㫉㫀㫌㫄 㪈 㪉 㪈
㸊㪄㪉㪄㪊㪈 ᱤ䈱䈧䈇䈢䊑䊥䊷䊛䉇䊗䊤ᢱℂ 㫄㫆㫉㫋㪸㫉㫀㫌㫄 㪈 㪉 㪈
㸊㪄㪉㪄㪊㪊 ᾲ䈇䈎಄䉄䈢ዊ䈘䈭ᨐታ 㫄㫆㫉㫋㪸㫉㫀㫆 㪉 㪉 㪉
㸊㪄㪌㪄㪈 䈗䈤䉆䉁䈟䉲䉼䊠䊷 㫄㫆㫉㫋㪸㫉㫀㫀 㪈 㪊 㪉 㪉
㸋㪄㪉㪄㪈 䊛䊷䊦⽴䈫䊧䊮䉵⼺ 㫄㫆㫉㫋㪸㫉㫀㫌㫄 㪈 㪈 㪈 㪈
㸋㪄㪉㪄㪉 ᩙ䈫䊧䊮䉵⼺ 㫄㫆㫉㫋㪸㫉㫀㫆 㪉 㪈 㪈 㪈
㸋㪄㪊㪄㪉 ẩ䈚䈋䉖䈬䈉⼺ 㫄㫆㫉㫋㪸㫉㫀㫆 㪈 㪉 㪉
㸋㪄㪋㪄㪌 ⼺ 㫄㫆㫉㫋㪸㫉㫀㫆 㪈 㪈 㪈
㸌㪄㪍㪄㪈 䊐䊤䊚䊮䉯ᢱℂ 㫄㫆㫉㫋㪸㫉㫀㫌㫄 㪈 㪈 㪈
㸌㪄㪐㪄㪈 ⨨䈪䈢㠽⡺䈮䈎䈔䉎䉸䊷䉴 㫄㫆㫉㫋㪸㫉㫀㫌㫄 㪈
㸌㪄㪐㪄㪈㪈 㪭㪘㪩㪠㪬㪪䈱㠽⡺ 㫄㫆㫉㫋㪸㫉㫀㫌㫄 㪈 㪈 㪈
㸎㪄㪍㪄㪉 䈅䈢䈢䈎䈇ሶጊ⟠䈎ሶ⟠ 㫄㫆㫉㫋㪸㫉㫀㫆 㪈 㪈 㪈
㸎㪄㪍㪄㪈㪈 㛽䈭䈚ሶጊ⟠䈱‐੃ᾚ᦬᩵᮸ᷝ䈋 㫄㫆㫉㫋㪸㫉㫀㫌㫄 㪈 㪉 㪊
㸎㪄㪎㪄㪍 ‐੃䈪⢒䈩䈢㛽䈭䈚⽋䈱઎⵾䉝䊏䉨䉡䉴䊶䉸䊷䉴䈏䈔 㫄㫆㫉㫋㪸㫉㫀㫌㫄 㪈 㪈 㪈
㸎㪄㪎㪄㪎 㪭㪠㪫㪜㪣㪣㪠㪬㪪䈱㛽䈭䈚⽋ 㫄㫆㫉㫋㪸㫉㫀㫌㫄 㪈 㪈
㸎㪄㪎㪄㪏 㪝㪣㪘㪚㪚㪬㪪䈱㛽䈭䈚⽋ 㫄㫆㫉㫋㪸㫉㫀㫌㫄 㪈 㪈 㪈 㪈
㸎㪄㪎㪄㪐 㛽䈭䈚⽋䈱᦬᩵᮸ᷝ䈋 㫄㫆㫉㫋㪸㫉㫀㫌㫄 㪈 㪈 㪈
㸎㪄㪎㪄㪈㪈 㛽䈭䈚⽋䈱䊪䉟䊮ᾚ 㫄㫆㫉㫋㪸㫉㫀㫌㫄 㪈 㪉 㪈
㸎㪄㪏㪄㪍 ㊁఻᳝ 㫄㫆㫉㫋㪸㫉㫀㫆 㪈 㪉 㪈
㸎㪄㪏㪄㪎 㪧㪘㪪㪪㪠㪜㪥㪬㪪䈱㊁఻ 㫄㫆㫉㫋㪸㫉㫀㫌㫄 㪈 㪉 㪈
㸎㪄㪏㪄㪐 ⹣䉄‛䉕䈚䈢㊁఻ 㫄㫆㫉㫋㪸㫉㫀㫌㫄 㪉 㪊 㪈
㸐㪄㪈㪄㪋 䈉䈚䈍᳝ 㫄㫆㫉㫋㪸㫉㫀㫌㫄 㪈
㫇㫀㫇㪼㫉Ꮞᢙ ᢱℂฬ 䊝䊦䉺䊥䉝 ࿁ᢙ





す ｣ ｢ 擂り潰された ｣ といった動作を伴う料理が 00 以上
もあり、可能性として、さらに多くの料理にモルタリアが
使われていたと考えられる。
各料理で使われたモルタリアとそれに伴う ｢ 擂り潰す ｣
等の動作は次のようである ( 表２)。このようにレシピ
の中でモルタリアは ｢ テレス ｣ ｢ テルントゥル (teruntur)
５)｣ ｢ フリカビス ｣ ｢ コンテレス (conteres) ６)｣ ｢ コントリタ
(contrita) ７)｣ といった動作を伴い、しかも ｢ テレス　ピペ




















“	LXXV.	 Libum	hoc	modo	 facito.	 Casei	 P.II	 bene	
disterat	 in	mortario.	Ubi	 bene	 distriverit,	 farinae	
siligineae	 libram	 aut,	 si	 voles	 tenerius	 esse,	 selibram	
similaginis	 eodem	 indito	 permiscetoque	 cum	 caseo	















２．３	 コルメルラの『デ ･レ ･ ルスティカ ( De	 Re	
Rustica、農業について )』
おそらくアウグストゥス帝からネロ帝の時代 ( 前 30－
後 68) に、ルキウス･ジュニウス･モデラトゥス･コルメル













2 巻は、農園主婦人の仕事である ｢ ワインづくり、酢
づけ、保存 ｣ 等についてで、次の項目に登場する。
57 番は ｢ マスタード ｣ に関するもので、‘Semen	
sinapis	 diligenter,	 et	 cribrato	 :	 deinde	 aqua	 frigida	
eluito,	 et	 eum	 fuerit	 bene	 lautum,	 duabus	 horis	 in	
aqua	 sinito.	 Postea	 tollito,	 et	manibus	 expressurn	 in	
mortarium	novurn	 aut	 bene	 emundatum	 conicito,	 et	
pistillis	conterito.	Cum	contritum	fuerit,	totam	intritam	
ad	medium	mortarium	 contrahito,	 et	 comprimito	
manu	 plana.	Deinde	 cum	 compresseris,	 scarifato,	 et	
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impositis	 paucis	 carbonibus	 vivis	 aquam	nitratam	
suffundito,	 ut	 omnem	amaritudinem	eius	 et	 pallorem	
exsaniet.	 Dcinde	 statim	mortarium	 erigito,	 ut	 omnis	
humor	eliquetur.	Post	hoc	album	acre	acetum	adicito,	
et	 pistillo	 permisceto,	 colatoque.	Hoc	 ius	 ad	 rapa	
condienda	 optime	 facit.	 Ceterum	 si	 velis	 ad	 usum	
conviviorum	praepararc,	 cum	 exsaniaveris	 sinapi,	
nuclcos	 pineos	 quam	 rcccntissimos	 et	 amygdalam	
adicito,	diligenterque	conterito	infuso	aceto.	Cetera,	ut	
supra	dixi,	facito.		Hoc	sinapi	ad	embamma	non	solum	
idoneo,	 sed	 etiam	 specioso	 uteris:	 nam	 est	 candoris	
eximii,	 si	 sit	 curiose	 factum.’(Foster	 and	Heffner	
993：pp.332 ･ 334) とある。
｢ まずきれいにして、冷たい水に浸しておいたマスター
ドの種を取り出して手で潰し、新しいかきれいなモルタリ







木のような道具が登場する。なお ｢ 擂り潰す ｣ 動作は ｢ 一
緒に擂り潰す ｣ ｢ コンテリト (conterito) ９)｣ ｢ コントリトゥ
ム (contritum)0)｣ である。
59 番は ｢ サラダの作り方 ｣ に関する項目で、‘Addito	
in	mortarium	satureiam,	mentam,	 rutam,	 coriandrum,	
apium,	 p-orrum	 sectivum,	 aut	 si	 id	 non	 erit	 viridem	
cepam,	 folia	 lactucae,	 folia	 erucae,	 thymum	viride	
vel	 nepetam,	 tum	 etiam	viride,	 puleium,	 et	 caseum	




minutatim	 concidito	 et	 conterito,	 nucleosque	 pineos,	
si	 eorum	 copia	 fuerit,	 si	minus,	 nuces	Avellanas	
torrefactas	 adempta	 cute,	 vel	 amygdalas	 aeque	
supra	 condimenta	 pariter	misceto,	 acetique	 piperati	
exiguum	 adicito	 et	 permisceto,	 compositumque	
oleo	 superfundito.	 Si	 condimenta	 viridia	 non	 erunt,	
puleium	aridum	vel	thymum	vel	origanum	aut	aridam	
satureiam	cum	caseo	conterito,	 acetumque	piperatum	
et	 oleum	 adicito.	…….	’(Foster	 and	Heffner	 993：
pp.334 ･ 336) とある。
｢ モルタリアにセイボリー ･ミント ･ルー ･コリアンダー ･
パセリ ･ニラ、もしニラがなければグリーンオニオン ･レタ



















ズ等を擂り潰す。｢ 擂り潰す ｣ 動作は ｢ 一緒に擂り潰す ｣
｢ コンテリト ｣ である。
２．４　プリニウスの『	Naturalis	Historia ( 博物誌 )』
ヴェスヴィオ火山の爆発に際し殉職したのが、ガヴィウ










全巻の内、項目数は少ないが、2 巻･ 33 巻･ 34 巻･ 35
巻にモルタリアが登場する。
まず ｢ 様々な木 ｣ について記述した 2 巻では１つの項
目に登場する。
60 番は ｢ 熟していないオリーブやブドウ･尾状花･野
性のブドウ等から作られたオイル ｣ で、‘…….	 fit	 et	
alio	modo,	 cum	 in	mortariis	 uva	 inmatura	 teritur	




アを使用する。｢ 擂り潰す ｣ は ｢ テリトゥル (teritur))｣ で
ある。実は食べ物に関係した論文に登場するのはこれぐら
いである。
33 巻は ｢ 金属を含む鉱物 ｣ に関するもので、４つの項
目に登場する。そのうちの１例をあげておく。
34 番は ｢ アンチモン ｣ についてで、‘ …….	uritur	
autem	 offis	 bubuli	 fimi	 circumlitum	 in	 clibanis,	
dein	 restinguitur	mulierum	 lacte	 teriturque	 in	
mortariis	 admixta	 aqua	 pluvia;	 ac	 subinde	 turbidum	
transfunditur	 in	 aereum	vas	 emundatum	nitro.	
faex	 eius	 intellegitur	 plumbosissima,	 quae	 subsedit	
in	mortario,	 abiciturque.	 dein	 vas,	 in	 quod	 turbida	
transfusa	 sint,	 opertum	 liteo	 per	 noctem	 rlinquitur	
spongeave	 tollitur.	 quod	 ibi	 subsedit,	 flos	 intellegitur	
ac	linteo	interposito	in	sole	siccatur,	non	ut	perarescat,	















箇所に登場する。｢ 擂り潰す ｣ は ｢ テリトゥル ｣ である。
33 巻では ｢ 金細工師 ｣ についての 29 番で、‘ ……	
teriturque	Cyprio	aere	in	cypriis	mortariis	……	’(Rac-
kham	984：pp.70 ･ 72) とあり、｢キプロス産の銅製ピリゥ
ムと同じ銅製モルタリアで擂り潰される ｣ というもので、
銅製モルタリアは注目される。｢ 擂り潰す ｣ は ｢ テリトゥ
ル ｣ である。
また 35番は ｢ 銀のスラグ ｣ についてで、‘……	postea	
Ⅵ	diebus	terunt	in	mortariis	()……’とか‘……	et	ut	
supra	terunt	in	mortariis	cum	sale(2)……	’(Rackham	
984：pp.82･84) とあり、それぞれ ｢ その後６日モルタリ
アで擂り潰す () ｣ ｢ モルタリアで塩とともに擂り潰す (2) ｣
である。｢ 擂り潰す ｣ は ｢ テルント (terunt)2)｣ である。





34 巻は 33 巻と同じく ｢ 金属を含む鉱物 ｣ に関する
もので、６項目に登場する。たとえば 50 番は ｢ 鉛を医
学的に使用する ｣ 項目で、‘……	Quidam	 in	 coquendo	
scobem	plumbi	 lima	 quaesitam	 sulpuri	miscent,	 alii	
cerussam	potius	 quam	 sulpur.	 fit	 et	 lotura	 plumbi	
usus	 in	medicina.	 cum	 se	 ipso	 teritur	 in	mortariis	
plumbeis	addita	aqua	caelesti,	donec	crassescat;	postea	
supernatans	aqua	tollitur	spongeis;	quod	crassissimum	
fuit,	 siccatum	dividitur	 in	 pastillos.	 quidam	 limatum	
plumbum	 sic	 terunt ,	 quidam	 et	 p lumbaginem	
admiscent,	 alii	 vero	 acetum,	 alii	 vinum,	 alii	 adipem,	
alii	 rosam.	 quidam	 in	 lapideo	mortario	 et	maxime	
















は２箇所に登場する。｢擂り潰す ｣は ｢テリトゥル ｣である。
この巻では他に ｢ 銅 ｣ についての 23 番で、‘……	 in	
mortario	 terit	 ……( モルタリアで擂り潰す )’‘……
ustum	 teritur	 in	mortario	Thebaico	……(Thebaico 産
の石製モルタリアで擂り潰される )’(Rackham	984：
pp.202 ･ 204) とある。｢ 擂り潰す ｣ は ｢ テリト (terit)4)｣
｢ テリトゥル ｣ である。
｢ 緑青 ｣ に関する 28番では‘……	in	Cyprio〈mortario	
Cyprio〉aere	 trito	 ……’(Rickham	984：p.22) と
あり、キプロス産の銅て作ったモルタリアを示すようだ。
｢ 擂り潰す ｣ は ｢ トリト (trito)5)｣ である。
35 巻は ｢ 芸術 ｣ に関するもので、ここでは１つの項目
に登場する。25番は様々な種類の ｢ 顔料 ｣ についてで、顔
料の種類と製造方法である。‘……．Apelles	commentus	
est	 ex	 ebore	 combusto	 facere,	 quod	 elephantinum	
vocatur.	 adportatur	 et	 Indicum	 ex	 India	 inexploratae	
adhuc	 inventionis	mihi.	 fit	 etiam	 aput	 infectores	 ex	
flore	nigro,	qui	adhaerescit	aereis	cortinis.	 fit	 et	 ligno	

































‘……．haec	 ubi	 collegit,	 laetum	 considit	 ad	 ignem	
et	 clara	 famulam	 poscit	mortaria	 uoce.	 singula	 tum	
capitum	nodoso	 corpore	 nudat	 et	 summis	 spoliat	
coriis	contemptaque	passim	spagit	humi	atque	abicit；
seruatum	gramine	 bulbum	 tinguit	 aqua	 lapidisque	
cauum	demittit	 in	 orbem.	 his	 salis	 inspargit	mmicas,	
sale	durus	adeso	caseus	adicitur,	 lectas	 super	 ingerit,	
herbas,	 et	 laeua	 uestem	 saetosa	 sub	 inguina	 fulcit,	
dextera	 pistillo	 primum	 fragrantia	mollit	 alia,	 tum	
pariter	mixto	 terit	omia	suco.	……	procedebat	opus；	
nec	 iam	 salebrosus,	 ut	 ante,	 sed	 grauior	 lentos	 ibat	
pistillus	 in	 orbis.	 ergo	 Palladii	 guttas	 instillat	 oliui	
exiguique	 super	 uires	 infundit	 aceti	 atque	 iterum	
commiscet	 opus	mixtumque	 retractat.	 	 tum	demum	
digitis	mortaria	 tota	 duobus	 circuit	 inque	 globum	

















ウイトルヴィウス (Marcus	Vitruvius	 Pollio) は、アウ
グストゥス時代 ( 前 30－後 4) にいた建築家でありエンジ
ニアであった。“De	Architectura”0 巻を著わした。
７巻は ｢ 舗道･道路･モザイク張り床･丸天井の建設、化
粧漆喰･壁画･色 ( 絵の具 )｣ 等の論文で、３つの項目にモル
タリアが登場する。
まず 0 章の絵の具についての 3 項では、‘ ……．
Sarmenta	 aut	 taedae	 schidiae	 comburantur；cum	
erunt	carbones,	extinguantur,	deinde	in	mortario	cum	
glutino	 terantur	…….	’(Granger	 985：p.22) とあり、
｢ 柴や松の切れ端を燃やして炭にし、モリタリウムで擂り
潰す ｣という。｢擂り潰す ｣は ｢ テラントゥル (terantur)7)｣
である。
3 章 の ｢ 紫 色 ｣ に つ い て の ３ 項 で は‘ ……	Ea	
conchylia,	cum	sunt	lecta,	ferramentis	circa	scinduntur,	
e	equibus	plagis	purpurea	sanies,	uti	lacrima	profluens,	
excussa	 in	mortariis	 torendo	 comparatur	…….	’
(Grang-er	 985：p.26) とあり、｢ 貝を集めて鉄製道具と
モルタリアを使って叩き壊し擂り潰すことにより、涙のよ
うに紫色がしみ出てくるのでそれを集める。｣





deinde,	 cum	 est	 temperatum,	 coiciunt〈in〉linteum,	 et	
inde	manibus	 exprementes	 recipiunt	 in	mortarium	
aquam	 ex	 violis	 coloratam,	 et	 eocretam	 infundentes	
et	 eam	 terentes	 efficiunt	 silis	 attici	 colorem	…….	’
(Granger	985：pp.26 ･ 28) とある。
｢ 紫色は、また西洋あかねや小さなオーク材から得る染





水を受けてチョーク ( 白亜 ) を入れ、こすると古代の黄土
を手に入れることができる。｣ ｢ 擂り潰す ｣ は ｢ テレンテス
(terentes)8)｣ である。
８巻は ｢ 水力機械－水道･水道管 ｣ の論文で、６章の ｢ 水
道管－鉛製や陶製パイプ ｣ の項目では、水を供給する３
つの方法として ｢ 人工水路に沿った溝 ( パイプ等 )｣ ｢ 鉛
製パイプ ｣ ｢ 陶製チューブ ｣ があげられており、4 番に
‘……．Sin	 autem	 loca	dura	 erunt	 aut	nimium	venae	
penitus	 fuerint,	 tunc	 signinis	 operibus	 ex	 tectis	 aut	
superioribus	 locis	excipiendae	sunt	copiae.	 In	signinis	




frangatur	 ne	 gravius	 quam	 librarium,	 calx	 quam	
vehementissima	mortario	mixta,	ita	ut	quinque	partes	













ケルスス (A.Cornelius	Celsus) はティベリウス帝 ( 後





気に対する薬治療 ｣ に関する論文５巻の (24－２) 項で、
‘Alterum,	 quod	 euodes	 vocant,	 hoc	modo	 fit：cerae	
P.=-；olei	 tantundem；resinae	 terebenthinae	 ad	 nucis	
iuglandis	magnetudinem	 simul	 incocuntur；deinde	
infusa	 in	mortario	 teruntur,	 instillaturque	 subinde	





ツ 63 ㏄を入れ、それからアイリス ( アヤメ属の植物 ) の
軟膏、バラのオイルをそれぞれ 25 ㏄加える。｣ このよう
に薬を作るときにモルタリアは使用されている。｢ 擂り潰
す ｣ は ｢ テルントゥル (teruntur)9)｣ である。
２．８　モルタリアは擂鉢か
以上、ローマ時代の代表的な６人のモルタリアが登場す











表３　アピキウス･レシピ集本体の食材･調料 (Ogino　1997 より再構成 )































ワイン 22 レシピ、オリーブオイル 7 レシピ、ハチミツ











あげた ｢テロ ｣｢ フリコ ｣ の２つである (表２)。この両者は





















22 番は、製粉機 ( 圧搾機 ) を構成する部分の説明に
(mortariumとmortari)。
74 番は、パン作りの粗引き粉を練るとき (mortarium)。








95 番は、毛虫駆除薬を作る時、ヴィトゥメン ( アスファ
ルト･原油･タールの総称 ) やスルヒュル ( 硫黄 ) を粉砕す
るとき (mortario)。




一部原文でも示したが、重要な点は ｢ 擂り潰す ｣ である。
そこでモルタリアとともに使われた動作をまとめると次
のようである。
74番は、｢ 練る ｣｢ スビギト (subigito)20)｣ である。
75番は、｢ 砕いて細かくする ｣｢ ディステラト (disterat)
とディストリウェリト (distriverit)2)｣。




ルタリアが明瞭な動作である ｢ 擂り潰す ｣ 意味の ｢ テロ ｣
等を伴う場合は少なく、一方で ｢ 練る ｣ といった動作が目
立つ点は注目される。
モルタリアは、(A ) 擂り潰す ( 粉砕する ) とき、(B ) 練
るとき、(C ) 製粉機の一部、(D ) その他の４つの文章に登
場する。
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⴫ 4 ࡠ࡯ࡑᤨઍߩᢥ₂ߦ⷗ࠆࡕ࡞࠲࡝ࠕ(mortaria) 
古代ギリシア･ローマのテキストとモルタリア
48 福井工業高等専門学校　研究紀要　人文・社会科学　第 45号　20
は、擂鉢 ( 鉢 ) のイメージで捉えてもよいのではないかと
思われる。一方 95番は、アスファルトや硫黄等を擂り潰
す ( 粉砕する ) ということで、果たして擂鉢のイメージで
とらえられるか疑問ではある。
(B ) には 74 番･ 76 番･ 87 番の３例が該当する。｢ 擂り








(C ) には 22 番があり、これは明らかにモルタリアとは
異なる臼の部分の説明に使用されている。










とめておくと、モルタリアは ｢ 圧搾機 ｣ の部分を除き陶製
のモルタリアが想定しえ、｢スビゴ (練る )｣｢ ディステロ (砕
いて細かくする )｣ ｢ デプソ ( 練る )｣ ｢ コンデプソ ( 一緒に練
る )｣｢ コンテロ ( 一緒に擂り潰す )｣ といった動作を伴う。
いずれにしろローマ時代の前 234－前 49 年頃、大カト
の論文に登場するモルタリアは、かなり幅広く使用されて
いたのではないかと思われる。そして内容からして、この
モルタリアを、アピキウス以降の ｢ モルタリア ｣、すなわ










す ｣ 動作をあげてみると、33 箇所に登場する ｢ テロ ｣ を
はじめ、｢ コンテロ ｣9 箇所、｢ ピンソ (pinso)24)｣ ４箇所、




という場面が９箇所、｢ 塩とともに擂り潰す ｣ 場面が３箇
所と、塩との関係で登場する場合が多い。
モルタリアは登場しないが使われていたと考えられる
のが 2 巻の 30 ･ 42 ･ 49 ･ 58 で、いずれも食べ物に関係
した項目である。
30 番のワインについての項目には‘……	et	 panes	
facito,	 et	 in	 sole	 arefacito,	 et	 coquito	 in	 igne：postea	
terito,	 et	 pondo	 quadrantem	 amphoris	 singulis	
infricato,	 et	 oblinito,	 bonum	 fiet	……’(Foster	 and	
Heffner	 993：p.254) とあり、｢ よいワインのかすをとり
それを塊にして太陽の下で乾燥させ焼いて擂り潰し、ワイ
ンの甕にそれらの４分の１をすりこみ密閉するとよいワ
インができる ｣ である。｢ 擂り潰す ｣ は ｢ テリト (terito)26)｣
である。
42 番は ｢ フルーツシロップの作り方 ｣ で、‘ ……：
eaque,	 quae	 in	 colo	 subsederunt,	 diligenter	 contrita	
levigantur,	 et	 iterum	 in	 suo	 sibi	 iure	 lento	 igni,	…….	










図２　イタリア半島の古代ローマ共和期 (1 ･ 2) と帝政
期 (3) のモルタリア ( 縮尺１：８、Threipland	and	Torelli	
1970、Hartley	1973 より作成 )
49





殿物が濃くなるまで弱火でボイルする。｣ また ｢ 火から移
す前にシリアンローズマリーを擂り潰してヘラで混ぜ他
の材料と一緒にする。｣ というものである。｢ 擂り潰す ｣ は
｢コントリタ(contrita)｣｢コントリティ(contriti) 27)｣である。
49 番は ｢ オリーブの保存 ｣ についての項目で、ここで
は２箇所に登場する。まず ｢ オリーブ保存 ｣ の項目では
‘Sic	curata	oliva	terito	die	possis	uti.	Albam	Pauseam,	
vel	orchitem,	vel	radiolum,	vel	regiam	dum	contundes,	




サレ (trito	 sale)｣ や ｢ トリティ	サリス (triti	 salis)｣ とあり
｢ 擂り潰した塩 ｣ というものである。｢ 擂り潰す ｣ は ｢ テリ
ト (terito)｣｢ トリティ (triti) 28)｣ である。
58 番は ｢Alexanders( ミルラに似た一種のハーブ )
等を浸け汁にする方法 ｣ で‘……	sumito	mentam,	 et	




オニオン ( 擂り潰した ) 等をよく擂り潰す。｣ ｢ 擂り潰す ｣
は ｢ トリタ (trita)29)｣ である。
なおこの 2 巻は、日常生活の食べ物に関する項目で、
｢ 擂り潰す ｣ 動作が登場する項目は擂鉢としてのモルタリ
アを第一に考えるべきものと思われる。そして陶製モルタ
リアの使用も想定しておきたい。
モルタリアとの関係で ｢ 擂り潰す ｣ 動作についてまとめ
ておくと、｢ 擂り潰す ｣｢ コンテロ ｣ が多い。
他にも次のようなものがある。
まず ｢ 雄牛･馬･らばの獲得と飼育、獣医学 ｣ について書
き記した６巻では 5 項目に登場する。たとえば ｢ 牛の消
化不良 ( 胃弱 ) の治療 ｣ についての６番には、‘……tribus	
heminis	vini	triens	pinsiti	alii	permiscetur,	et	post	eam	
potionem	currere	cogitur,	vel	salis	sextans	cum	cepis	
decem	 conteritur,	 et	 admixto	melle	 dococto	 collyria	
immittuntur	alvo,	atque	ita	citatus	bos	agitur.’(Foster	




ばやく走り出す ｣ という。ここではまず ｢ 擂り潰したニン
ニク ｣ ｢ 塩とオニオンを擂り潰す ｣ ということである。｢ 擂
り潰す ｣ は ｢ ピンスィティ (pinsiti)30)｣ ｢ コンテリトゥル
(conteritur)3)｣ である。
この他‘triti	 lupini	 cupressique ( 擂り潰されたルピ
ナスやフィトスギ )’‘tritum	 serpyllum ( 擂り潰された
タイム )’( ４番、Foster	 and	Heffner	 968：p.42)、
‘trito	 alio( 擂り潰されたニンニク )’(3 番、Foster	 and	
Heffner	 968：p.60)、‘myrrhae	 tritae ( 擂り潰された
ミルラ )’‘radicem	 capparis	 tritam( 擂り潰されたセイ
ヨウフウチョウボクの根 )’(30 番、Foster	 and	Heffner	
968：p.206)、‘pinsita	 lente ( 擂り潰されたレニズ豆 )’
(3 番、Foster	 and	Heffner	 968：p.206)、‘sale	 trita	
sepiae	 testa ( 擂り潰されたコウイカの甲 )’‘semine	
agrestis	 pastinacae	 pinso( 擂り潰された野性のアメリカ
ボウフウの種 )’(33 番、Foster	and	Heffner	968：p.20)
等である。｢ 擂り潰す ｣ は、｢ トリティ (triti) 32)｣ ｢ トリトゥ
ム (tritum)33)｣ ｢ トリタエ (tritae)34)｣ ｢ トリタム (tritam)35)｣
｢ ピンスィタ (pinsita)36)｣ ｢ トリタ (trita)｣ ｢ ピンソ (pinso)｣
である。これらは ｢ 擂り潰す ｣ 動作が、過去分詞の形容詞
的用法を示しているようで、｢ 擂り潰された ｣ 意味に解釈
が可能である。
コルメルラの論文で注目は、モルタリアとはきっても
きれない道具である ｢ ピスティルリ ( 擂粉木 )｣ が登場する
場面である。それは既にモルタリアのところでも示した
が、57 番の ｢ マスタード ｣ に関するもので、() pistillis	
conterito、(2)pistillo	 permisceto とあり、この場合のピ
スティルリは ｢ 擂粉木 ｣ ととらえてよく、() は ｢ 擂り潰
す ｣ 道具として、(2) は ｢ 擂り潰す ｣ というより ｢ 混ぜる ｣
道具として使われている。ただし材質は不明である。｢ 擂




2 項目 7 箇所に登場する。ここではモルタリアの材質
についての記述がある。つまり ｢ 銅製モルタリア ｣ が２つ
の巻の３項目３箇所、また ｢ 石製モルタリア ｣ と ｢ 鉛製モ
ルタリア ｣ が１つの巻１項目１箇所に登場する。なお ｢ 陶
製モルタリア ｣ については不明である。
モルタリアとの関係で注目すべきは、コルメルラで
も指摘したように、｢ ピスティルリ ｣ が登場することで
ある。すでにあげたが 33 巻の 4 番 ｢ 銀 ｣ では、‘……	
aereis	mortariis	pistillis	que	trito	mino	……’(Rackham	
984：p.92) とあり、銅製モルタリアと銅製擂粉木を使っ
て酢とともに鉛丹を擂り潰す。｢ 擂り潰す ｣ は ｢ トリト
(trito)｣ である。
さらに 34巻の 50番では、‘…….	 quidam	 in	 lapideo	
mortario	et	maxime	Thebaico	plumbum	pistillo	lapideo	






























に多くの ｢ 擂り潰す ｣ 動作が登場する。たとえばモルタリ
アが 箇所に登場するⅤ巻では 37箇所に認められる。な
かでも ｢ 一緒に擂り潰す ｣｢ コンテロ (contero)38)｣ が 27 箇




‘ …….	Alterum,	 quod	 Zopyrus	 regi	 Ptolemaeo	
dicitur	 composuisse	 atque	 ambrosian	 nominasse,	
ex	 his	 constat：…….	Quae	 singula	 contrita	melle	
cocto	 excipiuntur;	 deinde	 ubi	 utendum	 est,	 id	 quod	
Aegyptiae	 fabae	magnitu	 dinem	 impleat,	 in	 potione	
vini	 diluitur.	…….	Haec	 contrita	melle	 excipiuntur,	 et	
adversus	venenum,	quod	magnitudinem	nucis	graecae	
impleat,	 ex	 vino	 datur.	 In	 ceteris	 autem	 adfectibus	
corporis	 pro	modo	 eorum	vel	 quod	Aegyptiae	 fabae	
vel	 quod	 ervi	magnitudinem	 impleat,	 satis	 est.	’
Spencer	989：pp.54 ･ 56) とある。
これは ｢ ゾピルスが王のために調合したと言われるア
ムブロシア ( 神々の食物で、食べると不老不死になるとい
う ) で、次のようなものが調合される。コストマリー ( キ
ク科の草本 ) や乳香･白胡椒･灯心草の花･シナモン･蘇合香

















このように ｢ 擂り潰す ｣ 言葉として２箇所に ｢ コントリ
タ (contrita)｣ があり、様々な材料を擂り潰すのに利用さ
れていたことがわかる。
｢ 風土病に対する薬治療 ｣ について記述した６巻ではモ
ルタリアの登場はないが、多数の ｢ 擂り潰す ｣ 動作があり、
｢コンテロ (contero)｣33 箇所、｢ テロ (tero)｣7 箇所である。






‘…….	Quin	 etiam	 quaedam	quasi	 cataplasmata	
in	 dentem	 ipsum	 inlinuntur；ad	 quem	usum	 ex	
malo	 Punico	 acido	 arido	malicorii	 pars	 interior	 cum	
pari	 portione	 et	 gallae	 et	 pineicorticis	 conteritur,	
misceturque	 his	minium；eaque	 contr i ta	 aqua	
pluvia [ti] li	coguntur.	Aut	panacis,	papaveris	 lacrimae,	
peucedani,	 uvae	 taminiae	 sine	 seminibus	 pares	
portiones	 conteruntur.	Aut	 galbani	 partes	 tres,	
papavaris	 lacrimae	 pars	 quarta.	Quicquid	 dentibus	
admotum	 est,	 nihilo	minus	 supra	maxillas	 ceratum,	
quale	 supra () posui,	 esse	 debet	 lana	 optentum.	
Quidam	etiam	murrae,	cardamomi,	singulorum	P.	* Ⅰ；
croci,	 pyrethri,	 ficorum,	 spartes,	 singulorum	P.	 *	 IIII；
sinapis	P.	*	VIII	contrita	linteolo	inlinunt,	inponuntque	
in	umero	partis	eius,	qua	dens	dolet：si	is	superior	est,	
a	 scapulis；si	 inferior,	 a	pectore；idque	dolorem	 levat,	
et	 cum	 levavit,	 protinus	 summivendum	 est.…….	’
(Spencer	989：p.248) とある。















｢ 擂り潰す ｣ は、｢ コンテリトゥル (conteritur)｣ ｢ コント
リタ (contrita)｣｢ コンテルントゥル (conteruntur)40)｣ ｢ コン
トリタ (contrita)｣ である。
このようにケルススの論文に登場の動作としては、｢ コ






ら、陶製モルタリアが調料や材料を ｢ 擂り潰す ｣ 道具に使





大カトの論文には、｢ 擂り潰す ｣｢ 叩き潰す ｣ 道具として、
モルタリア･モラ･ピラ･トラペテゥム等がある。
オリーブ農園に必要な道具類をあげた 0 番では、
‘molas	 asinarias	 unas	 ()	 et	 trusatilis	 unas	 (2)，
Hispaniensis	unas	(3)，molilia	III,	……	pilam	ligneam	I
(4)，fullonicam	 I	 (5)，telam	 togalem	 I,	 pilas	 II	 (6)，
pilum	fabarium	I	(7)，farrearium	I	(8)，seminarium	I
(9)，qui	nucleos	succernat	 I	 (0)，……’(Hooper	and	
Ash	 993：p.24) とあり、モラ (molas)、ピラ (pilam、
pilas)、ピルム (pilum) 等が注目される。
まずモラとして下線部 () (2) (3) があり、ピラとして下




これ以外にも、 番や 3 番ではモラが (Hooper	
and	Ash	 993：p.26)、20 番や 22 番ではトラペトゥ
ム (trapetum) がある (Hooper	 and	Ash	 993：pp.36
･ 38)。35 番では‘Trapeti	Po-mpeis,	……’や‘Trapetos	
latos	maximos……,	’(Hooper	 and	Ash	 993：pp.6 ･
8 とあり )、｢ ポンペイのオイル用トラペトゥム ｣ ｢ 最大
のトラペトゥム ｣ である。
4番では、‘……,	paullulam	pilam	ubi	triticum	pinsat
I,	 ……’(Hooper	 and	Ash	 993：p.28) とあり、｢ 小麦
を擂り潰す小さなピラ一つ ｣ というものである。さらに
05 番では‘Schoenum	et	calamum	in	pila	contundito,
……’(Hooper	and	Ash	993：p.98) とあり、｢ 藺 ( い ) と
葦をピラで潰す ｣ や ｢ 叩き潰したアイリスとともに (cum	
iri	contundus)｣ とあり、植物を潰す時に使われている。
4 番は葡萄酒の作り方についての項目で、‘……
Veratri	 atri	 radices	 contundito	 in	 pila,	……’(Hooper	





｢ 石臼 ｣ を示すと考えており、次のような種類があったこ
とになる。
まず下線部 () は ｢ ロバ挽き石臼 ｣、(2) は ｢ 手引き石
臼 ｣、(3) は ｢ スペイン型石臼 ｣ である。次にピラは ｢ 竪臼 ｣
としておく。(4)は ｢木製竪臼｣、(5)は ｢フーラー竪臼(フー
ラー土、つまり布の縮絨工程で脱脂に使う粘土 )｣ である。
ピルムは使い方からして ｢ 杵 ｣ と考えられ、(7) は ｢ 豆
用杵 ｣、(8) は ｢ 穀物用杵 ｣、(9) は ｢ 種用杵 ｣、(0) は ｢ 割っ
た仁用杵 ｣ 等と、それぞれ用途別にあったようである。
このなかでピラを竪臼としたのは、モルタリアの場









｢ 庭とハーブガーデンの文化 ｣ と称する項目のパセリ栽培
についてで、｢ 巻毛の葉をしたパセリを育てたければ、種
をピラにいれ柳のピルムで潰して滑らかにする。｣｢ 擂り潰
す ｣ は ｢ ピンスィトゥム (pinsitum)42)｣ である。
｢gkeucine オイルの生産 ｣ に関する 2 巻の 53 番で
も‘……	Mox	 reticulum	 eximito,	 et	 aromata	 in	 pila	
quam	mundissime	 contundito,	 tritaque	 in	 eandem	
metretam	 reponito,	 et	 tantundem	olei	 quantum	prius	
infundito,	et	obturato,	in	sole	ponito.	……’(Foster	and	
Heffner	 993：p.324) とあり、｢ できるだけきれいなピラ
でスパイスを叩き潰す。｣ なお gleucine オイルについて
は、プリニウスの博物誌に説明されている (N.H.XV.29、
Rakham	986：p.308)。｢ 叩き潰す ｣ は ｢ コントゥンディ
ト (contundito)43)｣ である。
ピラ以外では、2巻の 52番の ｢ オリーブオイルの作り
方 ｣ の項目で、｢ 圧搾用石臼 ｣ の ｢ トラペトゥム ｣ と ｢ 石臼
｣ としての ｢ モラ ｣ が登場する (Foster	 and	Heffner	993	
：p.30)。
次に動作を示す用語から道具の種類を想定してみる。
まず ｢ 雄牛･馬･らばの獲得と飼育、獣医学 ｣ について
書き記した６巻では、｢ 叩き潰したニンニクと魚ソース
(alio	tunso	et	alecula	linire)｣ (８番、Foster	and	Heffner	
968：p.52)、｢ 叩き潰された同じ植物の種 (vel	 eaden	
raddix	tunsa)｣(7 番、Foster	and	Heffner	968：p.74)
等がある。｢ 叩き潰す ｣ は ｢ トゥンソ (tunso)44)｣ ｢ トゥンサ
(tunsa)45)｣ である。
2 巻では次のようなものがある。49番は ｢ オリーブの
保存 ｣ についての項目で、ここでは２箇所に登場する。
まず Pausean	 olive 保存の項目では‘Sic	 curata	 oliva	
terito	die	possis	uti.	Albam	Pauseam,	vel	orchitem,	vel	




あるかもしれない。また同じ項目に ｢ 擂り潰した塩 (trito	
sale,	 triti	 salis)｣ とある。｢ 擂り潰す ｣ は ｢ テリト (terito)｣
｢ トリト (trito)｣｢ トリティ (triti)｣ である。
53
52 番はオリーブオイルの作り方で、‘itaque	 nitrum	
torretur,	 et	 contritum	 inspergitur	 et	 commiscetur：
……’(Foster	 and	Heffner	 993：p.36) とあり、｢ 硝酸
カリウムを焼いて擂り潰し混ぜる ｣ である。｢ 擂り潰す ｣
は ｢ コントリトゥム (contritum)｣ である。









たとえば 8 巻の 4 番は大麦の利用についての論文
で、‘…….	Graeci	 perfusum	 aqua	 hordeum	 siccant	
nocte	una	ac	postero	die	frigunt,	dein	molis	frangunt.	
…….	 alii	 vero	 virentibus	 spicis	 decussum	hordeurn	
recens	purgant	madidumque	 in	pila	 tundunt	atque	 in	















8 巻の 23 番は ｢ 臼で粉に挽く方法 ｣ で、‘Pistura	
non	omnium	facilis,	quippe	Etruria	spicam	farris	tosti	
pisente	 pilo	 praeferrato,	 fistula	 serrata	 et	 stella	 intus	
denticulata,	 ut,	 si	 intenti	 pisant,concidantur	 grana	
ferrumque	 frangatur	 ()．maior	 pars	 Italiae	 nudo	
utitur	pilo,	rotis	etiam	quas	aqua	vetset	obiter	et	mola	
(2)．de	 ipsa	 ratione	 pisendi	Magonis	 proponemous	
sententiam:	 triticum	 ante	 perfundi	 aqua	multa	 iubet,	
postea	 evalii,	 dein	 sole	 siccatum	 in	 pila	 repeti,	 repeti,	
simili	modo	 hord-eum	 (3)；…….	 lentem	 torreri	 prius,	
…….	 acus	 vocatur	 cum	per	 se	 pisitur	 spica	 tantum,	
aurificum	ad	usus,	si	veto	in	area	teritur	cum	stipula,	
palea,	in	maiore	terrarum	parte	ad	pabula	iumentorum.
…….	’(Rackham	97：pp.250 ･ 252) とある。






うしてピルムが必要なのかよくわからない。(2) は ｢ イタ
リアの主要な地域では鉄のないピルムを使い、水力によっ




｢ 擂り潰す ｣ は ｢ テリトゥル (teritur)｣ である。
8 巻の 29 番は ｢ カンパニア地方のアリカ ( ひきわ
りエンマ小麦 ) について ｣ で、‘……	 －Alica	 fit	 e	 zea	







で、｢ 木製のピラ (pila	 lignea)｣ で擂り潰される。鎖につな
がれた囚人達が、その端部に鉄製のキャップをしたピルム
を動かすことによって擂り潰す ｣ という。｢ 擂り潰す ｣ は ｢
トゥンディトゥル (tunditur)47)｣ である。
36巻には次のような項目に登場する。まず 29番は ｢ 奇
妙な石について ｣ の項目で、‘idem	molas	 versatiles	 ()
Volsinis	inventas；’(Eichholz	97：pp.08 ･ 0) とあ
り、｢ 回転するモラ () はボルセナ (Bolsena) で発明され
古代ギリシア･ローマのテキストとモルタリア
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アテナイオス (ΑΘΗΝΑΙΟΣ、70－230 頃 ) について







ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΩΝ ( 宴席の学者たち )”を著わした。
この作品は、800 人の 2500 からなる作品を手当りしだ
いに集めて並べたもので、古くは前６世紀頃の詩人であ
りイチジクの権威者でもあったアナニオス (ΑΝΑΝΙΟΣ、











プ･ポット･モルタリア･三脚付なべ ( かま ) ･スープ用レー













Book Ⅳ (33) には、‘…….πολλακι　δ　ασταφιδας
προχεαις　τριπτηρι(2) λεηνας(3) σπερματα
τ　ενδακνοντα　σινηπυος .	…….	(Gulick	987、p.2)
とあり、やはりニカンデロスの一文で、｢ レーズン ( 干し
ブドウ ) や苦いカラシの種を擂粉木で擂り潰し、かぶら漬
に付け加える。………｣で、擂粉木 (2)が登場する。なお(3)
の‘λεηνας	’は、｢ 擂鉢で擂り潰す ｣ という意味である。





















































り潰す。｣、() がモルタリア、(3) が ｢ 擂り潰す ｣ である。


















παραθετε.…….	’(Gulick	 97、p.70) とあり、前 450－
前 390 年頃の喜劇詩人プラトン (ΡΛΑΤΩΝ) の“ΖΕΥΣ
ΚΑΚΟΥΜΕΝΩ”では、ある飲み会において、｢ レノよ夕




て、カップを準備しなさい ｣ とあり、() がモルタリアで
ある。
以上モルタリアの ｢ ティエイアイ ( θυειαι) 49)｣ は
｢θυιαν,　θυεια ｣、擂粉木は ｢ トリプテリ (τριπτηρι)｣、





頼するならば、前 450 年から前 390 年頃の喜劇詩人とさ





３．２　アリストファネスの ｢ 擂り潰す ｣ 世界
さらに古くモルタリアが登場するのが、アリストファネ
スの喜劇である。アリストファネス (ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΕΣ、




の間にあったペロポネソス戦争 ( 前 43－前 404) で、ア
テナイはペルシアの支援を受けたスパルタに敗北するが、
彼自身はこの戦争に批判的であった。















εισηνεγκατο.’(228－229 行 ) ｢ 私は昨晩、彼が家に大き
な擂鉢を持ってきたことを知っている ｣ と。
②　Tρ.(ＴΡΥΓΑΙΟΣ)‘τι　δητα　τη　θυεια(1)





























































③では、(3) のように ｢ 擂り潰す ｣ 言葉が登場する。
このように、『平和』と題した喜劇では、モルタリアと
ピスティルリが反戦のための重要な道具として登場する。
モルタリアは ｢ θυεια,　θυειν,　θυειας ｣、｢ 擂り潰
す ｣ は ｢ τριβων,　τριβειν｣ である。
３．３　ヒッポクラテスと ｢ 擂り潰す ｣ 世界
モルタリアには ｢ 擂り潰す ｣ 動作が似合う。｢ 擂り潰す ｣
動作自体は、意識すると意識しないとにかかわらず、はる
かに古い時代からあったと思われるが、｢ 擂り潰す ｣ こと
の効果は重要なものてあった。｢ 擂り潰し ｣ ｢ 混ぜ合わす ｣
ことによって、はかりしれない能力を様々な食材･調料に










( 孔 ) の病理と処置についての要約の３点を取り上げるこ
とにする。
まず潰瘍からみていきたい。これは 27論文３つの部分
から成る。１つは ｢ 頭に関する病理学 ｣ ( １－0)、２つめ















































































瘻管 ( 孔 ) の病理と処置についての論文“ΣΥΡΙΓΓΩΝ”














































さて様々な物を ｢ 擂り潰す ｣ ための道具として、どの
ようなものがあげられているだろうか。容器類は、①
‘ΕΛΚΩΝ’では、2 番の論文に赤銅の容器 (p.354)、7
番の論文に ｢ 赤銅の容器 ｣ ｢ 小さな銅製容器 ｣ ｢ 新しい陶製
容器 ｣ である (pp.362 ･ 364)。2 番では、漉し器を使って
熟していない白ブドウをおしつぶし、果汁を絞り出す容器
として赤銅の容器が使われている。


















オートミールの粥 ( 朝食用 ) は、何か急のとき、万能薬と







｢ 擂り潰し ｣｢ 混ぜ合わす ｣ 動作が食事や健康、医学の世
界で極めて重要であったことがヒッポクラテスの論文か
らわかった。前 5 ･ 4 世紀頃には、これまでに述べてきた
ように、｢ 擂り潰す ｣ 動作と言葉が認識されていたことが
明らかになったのである。
３．４　古代ギリシアのテキストと ｢ 擂り潰す ｣ 世界
以上ギリシアのテキストに登場するモルタリアやピス
ティルリ、さらには ｢ 擂り潰す ｣ 動作をまとめると表５の
古代ギリシア･ローマのテキストとモルタリア
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キスト等から、前５世紀の終り頃には ｢ モルタリア ｣ が確
たる姿で登場していたことが判明した。しかしこれらが、
ラテン語世界でみてきたような ｢ モルタリア ｣ なのかは一
考を要する。
アテナイオスの ｢モルタリア ｣についてまとめてみると、
アンティファネス：道具の一つ ( 前 388)
ニカンデロス：レーズン ( 干しブドウ ) や芥子の種を擂
り潰す ( 前２Ｃ代 )
アナクシッポス：道具の一つ ( 前 300 年頃 )
アテナイオス：バラを擂り潰す ( １Ｃ頃 )
クリシッポス：切り刻んだレタスをワインとともに擂り
潰す ( １C頃 )
クリシッポス：クルミ･セイヨウハシバミの実･アーモ
ンド･ケシの実を擂り潰す ( １Ｃ頃 )
クレアルクォス：道具の一つ ( 前４Ｃ－前３Ｃ )
プラトン：道具の一つ ( 前 450－前 390 年頃 )
とあり、実際のところどれが陶製モルタリアなのか判然と
しないが、ニカンデロスやクリシッポスの論文に登場する
｢ ティエイアイ (θυεια ι)｣、特にクリシッポスの論文で
は、様々なものを擂り潰しており、擂鉢の可能性が高い。
ただクリシッポスのクルミ等を擂り潰す場面は ( １Ｃ頃 )、
これらがかなり硬いものであるため、果たして陶製の擂鉢
が使用されたかどうか不明である。しかし動作をみれば、
｢ 擂り潰す ｣ 意味にとることが可能であり、｢ 叩き潰す ｣ 道
具より回転運動による ｢ 擂り潰し混ぜ合わす ｣ ために使用
する道具と考えた方がよいであろう。またアテナイオスの
一文に登場のバラを擂り潰す道具も ( ２C頃 )、陶製モル
タリアの可能性は高い。
注目されるのはクレアルクォスの一文で ( 前３Ｃ初頭
頃 )、道具の一つとして登場する ｢ アクタタ (ακτατα )｣ を






ズン ( 干しブドウ ) や芥子の種をピスティルリで擂り潰





①の ｢ 潰瘍について ( ΕΛΚΩΝ )｣ では、筆者が ｢ 擂り潰




この他では、2 番が一番多くて５箇所に ｢ トリボ
(τριβω )｣ が‘τριψαs’‘τριψαι’‘τριβωιν’‘τριβων’
‘τριτον’と登場する。
②の ｢ 痔について (ΑΙΜΟΡΡΟΙΔΩΝ)｣ では、() と (2)




③の ｢ 瘻管について (ΣΥΡΙΓΓΩΝ)｣ では、｢ 擂り潰す ｣
｢トリボ (τριβω )｣ が３箇所に‘τριψας’として登場する。
ここでも擂り潰すのに使われた道具は不明である。
以上３つの論文に登場する ｢ 擂り潰す ｣ をまとめ
ると、①‘ΕΛΚΩΝ’が 27 論文のうち 0 論文に、
②‘ΑΙΜΟΡΡΟΙΔΩΝ’が９論文のうち３論文、③
‘ΣΥΡΙΓΓΩΝ’が 0論文のうち４論文にある。















































































































１)	 モルタリア (mortaria) は次のように変化する。これは中性
名詞で、
単数	 複数
主格　mortarium( モルタリアが )	 mortaria
対格　mortarium( モルタリアを )	 mortaria
属格　mortarii ( モルタリアの )	 mortariorum
与格　mortario( モルタリアに )	 mortariis
奪格　mortario( モルタリアから )	 mortariis







３)	 動詞の主要部分は、｢ 現在能動相単数 人称 ｣｢ 現在能動相不
定詞 ｣｢ 完了能動相単数 人称 ｣｢ 完了分詞中性単数主格･対格
ないし目的分詞 ｣ によって、その動詞の他のすべての活用形
が得られる。例えば筆者の言う ｢ 擂り潰す ｣ 動詞は次のよう
である。
　tero( テロ ) 現在直説法能動相単数１人称
　terere( テレレ ) 現在直説法能動相不定詞
　trivi( トリウイ ) 完了直説法能動相単数１人称






なお ｢ テレスは (teres)｣ は、未来直説法能動相単数二人称か。
４)	 frico( フリコ ) 現在直説法能動相単数１人称
fricare( フリカレ ) 現在直説法能動相不定詞
fricui( フリクイ ) 完了直説法能動相単数１人称






なお ｢ フリカビス (fricabis)｣ は、　未来直説法能動相単数２
人称か。
５)	 現在直説法能動相単数 人称は ｢ テロ (tero)｣。
６)	 現在直説法能動相単数１人称は ｢ コンテロ (con-tero)｣。
７)	 現在直説法能動相単数１人称は ｢ コンテロ (con-tero)｣。
８)	 現在直説法能動相単数１人称は ｢ ディステロ (dis-tero)｣ で
	 ｢ 砕いて細かくする ｣ としたが、｢ 擂り潰す ｣ としてよいかも
しれない。
９)	 現在直説法能動相単数１人称は ｢ コンテロ (con-tero)｣。
0)	 現在直説法能動相単数１人称は ｢ コンテロ (con-tero)｣。
)	 現在直説法能動相単数１人称は ｢ テロ (tero)｣。
2)	 現在直説法能動相単数１人称は ｢ テロ (tero)｣。
3)	 現在直説法能動相単数１人称は ｢ テロ (tero)｣。
4)	 現在直説法能動相単数１人称は ｢ テロ (tero)｣。
5)	 現在直説法能動相単数１人称は ｢ テロ (tero)｣。
6)	 現在直説法能動相単数１人称は ｢ テロ (tero)｣。
7)	 現在直説法能動相単数１人称は ｢ テロ (tero)｣。
8)	 現在直説法能動相単数１人称は ｢ テロ (tero)｣。
9)	 現在直説法能動相単数１人称は ｢ テロ (tero)｣。
20)	 現在直説法能動相単数１人称は ｢ スブアギト (sub-agito)｣。
2)	 現在直説法能動相単数１人称は ｢ ディステロ (dis-tero)｣。
22)	 現在直説法能動相単数１人称は ｢ デプソ (depso)｣。
23)	 現在直説法能動相単数１人称は ｢ コンデプソ (con-depso)｣。
24)	 現在直説法能動相単数１人称は ｢ ピンソ (pinso)｣。
25)	 現在直説法能動相単数１人称は ｢ スブテロ (sub-tero)｣。
26)	 現在直説法能動相単数１人称は ｢ テロ (tero)｣。
27)	 現在直説法能動相単数１人称は ｢ コンテロ (con-tero)｣。
28)	 現在直説法能動相単数１人称は ｢ テロ (tero)｣。
29)	 現在直説法能動相単数１人称は ｢ テロ (tero)｣。
30)	 現在直説法能動相単数１人称は ｢ ピンソ (pinso)｣。
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3)	 現在直説法能動相単数１人称は ｢ コンテロ (con-tero)｣。
32)	 現在直説法能動相単数１人称は ｢ テロ (tero)｣。
33)	 現在直説法能動相単数１人称は ｢ テロ (tero)｣。
34)	 現在直説法能動相単数１人称は ｢ テロ (tero)｣。
35)	 現在直説法能動相単数１人称は ｢ コンテロ (con-tero)｣。
36)	 現在直説法能動相単数１人称は ｢ ピンソ (pinso)｣。
37)	 現在直説法能動相単数１人称は ｢ テロ (tero)｣。
38)	 現在直説法能動相単数１人称は ｢ コンテロ (con-tero)｣。
39)	 現在直説法能動相単数１人称は ｢ テロ (tero)｣。
40)	 現在直説法能動相単数１人称は ｢ コンテロ (con-tero)｣。
4)	 現在直説法能動相単数１人称は ｢ トゥンド (tundo)｣。
42)	 現在直説法能動相単数１人称は ｢ ピンソ (pinso)｣。
43)	 現在直説法能動相単数１人称は ｢コントゥンド (con-tundo)｣。
44)	 現在直説法能動相単数１人称は ｢ トゥンド (tundo)｣。
45)	 現在直説法能動相単数１人称は ｢ トゥンド (tundo)｣。
46)	 現在直説法能動相単数１人称は ｢ トゥンド (tundo)｣。





























水野和男・金元賢治　984“豊原寺跡Ⅴ ( 推定 ) 僧坊跡発掘調査
概報”丸岡町教育委員会 .
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